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Syssphinx molina Cramer, 1781 
(Lepidoptera: Saturniidae) 
Nome popular: lagarta-do-paricá
Estados brasileiros onde foi registrada: em todo o território nacional, exceto PI 
e CE. 
IDENTIFICAÇÃO E BIOLOGIA
As lagartas de Syssphinx molina possuem o ciclo de vida composto pelas 
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)LJXUD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Os ovos são do tipo elipsoide, com polos igualmente achatados, coloração ver-
GHFODUDHXQLIRUPHTXDQGRUHFpPSRVWRVWRUQDQGRVHHVEUDQTXLoDGRVHWUDQV-









48115.3 Lagartas (Lepidoptera) desfolhadoras
Figura 1. Lagarta de Syssphinx molina (Lepidoptera: Saturniidae) em tronco de paricá, 
em Paragominas, Pará, no ano de 2005.
48212920$18$/'(35$*$6)/25(67$,6%5$6,/(,5$6
1R VHJXQGR H WHUFHLUR tQVWDU VmR GH FDEHoD HVYHUGHDGD FRP HVSLQKRV
WRUiFLFRV PDLRUHV FRUSR FRP FRORUDomR YHUGH H OLQKD ORQJLWXGLQDO FRQWtQXD
amarelo-esverdeada nas laterais, onde se inserem nove espinhos. Nos dois 
~OWLPRV tQVWDUHVVmRGHFDEHoDDUUHGRQGDGDFRPFRUSRFRPFRORUDomRYHUGH
FODUD UHFREHUWRSRUSHTXHQRV VLQDLVGH WRQVDPDUHODGRVQmRSRVVXHPFHUGDV
DRORQJRGRFRUSRWHPHVSLQKRVWRUiFLFRVHDQDOUHGX]LGRVQRTXDUWRtQVWDUH
SUDWLFDPHQWH DXVHQWHV QR TXLQWR FRP SHUQDV GR ~OWLPR VHJPHQWR DEGRPLQDO
esverdeadas com ganchos largos e proeminentes (Batista et al., 2013). A fase 
ODUYDOGXUDDSUR[LPDGDPHQWHGLDVVHQGRTXHRFLFORGHYLGDWRWDOGRLQVHWR
gira em torno de 63 dias (Batista et al., 2008).
Figura 2. Pupas de Syssphinx molina (Lepidoptera: Saturniidae) coletadas ao redor de 
árvores de paricá atacadas em Paragominas, Pará, no ano de 2009.
8PDFDUDFWHUtVWLFDEDVWDQWHDFHQWXDGDQHVWDHVSpFLHpRGLPRU¿VPRVH[XDO
DSDUWLUGDIDVHGHSXSDVHQGRDIrPHDVLJQL¿FDWLYDPHQWHPDLRUTXHRPDFKR
(Batista et al., 2013). As pupas são de coloração castanho-escura a preta, fosca 
HHVFOHURWLQL]DGDFRPFDPDGDGXSODGHFHUGDVHQWUHRVVHJPHQWRVDEGRPLQDLV
cremáster longo e com a extremidade bifurcada (Figura 2). A duração dessa fase, 
TXHRFRUUHQDVXSHUItFLHGRVRORSUy[LPRjiUYRUHKRVSHGHLUDpGHDSUR[LPDGD-
mente 16 dias (Batista et al., 2013).
48315.3 Lagartas (Lepidoptera) desfolhadoras
Os adultos são mariposas de asas e corpo de coloração bege clara, sendo o 
SULPHLURSDUGHDVDVFRP¿QDQHUYXUDPHGLDQDWUDQVYHUVDOHVFXUDIDFHDQWHULRU
do segundo par de asas e na face posterior do primeiro par de asas com mácula 
preta circular no centro, envolta por uma mancha maior com nuances de colora-
ção rosácea, sendo as faces opostas destas desprovidas de máculas, o corpo tem 
uma alta concentração de escamas, principalmente na cabeça e tórax, as antenas 
VmR¿OLIRUPHVQDVIrPHDVHELSHFWLQDGDVQRVPDFKRV)LJXUDRiSLFHGDVDQWH-
QDVGRVPDFKRVVmRGHVSURYLGRVGHH[SDQV}HVODWHUDLV$GXUDomRGDIDVHDGXOWD
é de, aproximadamente, oito dias. (Batista et al., 2013).
Figura 3.'LPRU¿VPRVH[XDOHPSyssphinx molina (Lepidoptera: Saturniidae): macho 
(acima) e fêmea (abaixo). 
IMPORTÂNCIA ECONÔMICA
Syssphinx molina é uma das principais pragas desfolhadoras do paricá 
(Ferreira et al., 2012), mas também possui outras plantas hospedeiras como Aca-




e o corte adiado em até dois anos (Batista et al., 2015).
As lagartas são mais comuns na época de maior pluviosidade (Batista et 
DOTXDQGRGHVIROKDPDViUYRUHVSDUFLDORXFRPSOHWDPHQWHHUHGX]HPD




Figura 4.ÈUHDFRPiUYRUHVGHSDULFiGHVIROKDGDVSRUSyssphinx molina (Lepidoptera: 
Saturniidae) em Ulianópolis, Pará, no ano de 2010.
Entre 2006 e 2010, foi observado um complexo de lepidópteros desfo-
OKDGRUHVQRVPXQLFtSLRVSDUDHQVHVGH'RP(OLVHX3DUDJRPLQDV8OLDQySROLVH









de S. molina e de outras lagartas desfolhadoras através de iniciativas isoladas 
/XQ]HWDO
Controle mecânico





%$7,67$ 7)& /81= $0 &21&(,d­2 :$; /(026 /-8 3529(1=$12
5)526È5,29690217(,52(66$1726-'9%LRORJLDGHSyssphynx molina 
/HSLGRSWHUD 6DWXUQLLGDH HP ODERUDWyULR ,Q ;;,, &RQJUHVVR %UDVLOHLUR GH (QWRPRORJLD
Uberlândia, Minas Gerais. 2008.
%$7,67$ 7)9 /81= $0 526È5,2 969 /(026 /-8 3529(1=$125)
0217(,52 (6 %LRORJLFDO DQGPRUSKRPHWULF DVSHFWV DQG UHDULQJ RISyssphinx molina 
(Cramer) (Lepidoptera: Saturniidae), a defoliator of parica tree. Acta Amaz., Manaus,  v. 43, 
n. 2, p. 191-196, 2013.
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6(1$'2-$9/(026/-8%LRORJLDGD





paricá, Schizolobium parahyba var. amazonicumQRHVWDGRGR3DUi ,Q;;,9&RQJUHVVR
Brasileiro de Entomologia. Curitiba, Paraná. 2012.
)250(17,1,$&63(&+7$$VSHFWRVELROyJLFRVGRVHVWiJLRVLPDWXURVGHAutomeris 
illustris :DONHU  /HSLGRSWHUD 6DWXUQLLGDH +HPLOHXFLQDH HP ODERUDWyULR ,Q ;,,
(QFRQWURGH-RYHQV3HVTXLVDGRUHV&D[LDVGR6XO5LR*UDQGHGR6XO




6$1726 *3 =$181&,2 -& 1(72 +) =$181&,2 79 $VSHFWRV ELROyJLFRV H
morfológicos de Dirphiopsis eumedidoides (Vuillot, 1893) (Lepidoptera: Saturniidae) em 




85%$1 ' 2/,9(,5$ % / &RQWULEXLomR DR FRQKHFLPHQWR GD ELRORJLD GHRothschildia 
jacobaeae (Lepidoptera: Saturniidae). Acta Biológica Paranaense, v. 1, n. 1/2, p. 35-49, 1972.
=$181&,2-&6$17$1$'/41$6&,0(172(&6$1726*3$/9(=-
%6$57Ï5,25&=$181&,279/HSLGRSWHUDGHVIROKDGRUHVGHHXFDOLSWRELRORJLD
HFRORJLDHFRQWUROH9LoRVD,3()6,)S
